














A Pilot Study on the Possibility of Increasing Students’ Interests 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明』の諸葛亮（181 ～ 234）、黒江 S 助『サムライ先生』
の武市瑞山（1829 ～ 65）・坂本龍馬（1835 ～ 67）・岡




















₄　いわば「ダークヒーロー」としてのリチャード₃世像を形成するうえでは、W. シェイクスピア（1564 ～ 1616）の戯曲が大き
な影響を及ぼしているが、そのシェイクスピアについては、彼の作品を基にしつつも、リチャードを両性具有者として独創
的に描く菅野文『薔薇王の葬列』や、シェイクスピアの人物像及びその創作過程を題材とするハロルド作石『₇人のシェイ












































= ド = ロワールの₂人の幼馴染による相克であるが、
当時における身分制の描写のみならず、ルイ16世（1754
～ 93）、マリ = アントワネット（1755 ～ 93）、ロベス















静化を呼びかける司令官ド = ローネー侯爵（1740 ～
89）が狂乱する民衆の側に虐殺される構図で描かれて
いる。とはいえ、学術的にはすでに20世紀前半から、









₇　特に新選組については、実在の隊士市村鉄之助（1854 ～ ?）を主人公とする黒乃奈々絵『PEACE MAKER 鐵』、沖田総司
（1842 ？～ 66）が主人公のヒラマツ・ミノル『アサギロ～浅葱狼～』、土方歳三（1835 ～ 69）が主人公の橋本エイジ『ちるら













































































₈　このような18世紀フランスへの関心の延長線上にあるものとして、「革命の申し子」ナポレオン = ボナパルト（1769 ～
1821）の活躍を描く長谷川哲也『ナポレオン―覇道進撃―』なども位置付けられるかもしれない。なお、この作品で描かれる、
リーダー = ナポレオンのカリスマを核とする破天荒な家臣団の凝集と団結とは、高橋のぼる『劉邦』において、劉邦（前247
～前195）の周囲に形成される侠客集団の姿とも重なる。中国史研究では、こうした民間の侠による人的結合の意義が注目
されているが、その意味では、作品内での描写の極端さに惑わされず、そうした集団の結び付きとエネルギーとが、洋の東
西を問わず、新興エリートによる急速な台頭を可能にした蓋然性についても、改めて考察する必要があろう。
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諸地域が分立していた15世紀イタリアにおいて、父
であるローマ教皇アレクサンデル₆世（1431 ～ 1503）
の庇護下、半島の統一を志したチェーザレ = ボルジ
ア（1475 ～ 1507）にしても、マキァヴェッリ『君主論』
で冷徹な現実主義者としての側面が強調されているこ
ともあり、時に「覇道の君主」として批判されること
もあるが、総領冬実『チェーザレ』ではその青年期か
らの活動が詳細に描かれる中、快活かつ人望に富む人
物として、その印象は大きく変わるように思われる9。
これら時に定説や既存のイメージと異なる歴史漫
画の人物像が、学術的により高い説得力を備えている
かどうかについては、改めて精査する必要があること
は確かである。その一方で、教科書などにおいて「歴
史的事実（史実）」とされるものを単に暗記すること
で満足するのではなく、他の可能性を仮説として立て、
信頼できる情報や合理的判断に基づいて信憑性を検討
する作業が、歴史的に「考える」一助になるとすれば、
こうした歴史漫画を触媒としての精査もまた、そうし
た歴史的思考の契機となり得よう。
⑵　日本と周辺世界
二宮（2004, P. 4）でも指摘されるように、近代歴史
学がそれぞれの「国民」に共通する歴史的過去の解明
と伝播を通じ、国民国家の建設と共犯関係にあったと
すれば、近年の歴史研究では「一国史」の範囲で諸地
域の歴史的過程を語ることの限界性・問題性が指摘さ
れ、日本社会についても周辺地域との相互交流の影響
が強調される傾向にある。歴史教育でも、例えば「国
風文化」に関し、高橋・三谷・村瀬（2016, PP. 38–41）
に紹介されるごとく、遣唐使の廃止により中国からの
影響が絶たれることで、「かな文字」を始めとする日
本固有の文化が独自に発達したとする従来の説明に代
わり、日中の活発な交流の継続、中国文化の咀嚼・消
化に基づく国風文化発生の図式が示されている。
近世に関しても、以前は「鎖国」というキーワード
の下に国土の閉鎖性を強調する記述が支配的だった
が、最近では完全な封鎖ではなく、一定の制限はあっ
たにせよ、「四つの口」を通じて、外部との交流は維
持されていたとの構図が、小学校の教科書でも通例で
ある。その窓口の一つ、北端の「松前口」において松
前藩が交易を行っていたアイヌについては、蝦夷地（北
海道）にとどまらず、樺太を始めとする島嶼部、さら
にユーラシア大陸にいたるまで、彼らが広範な地域に
生活していた点、それら多様な地域の文物が日本に流
入した点も指摘されるようになっている。このアイヌ
の人々の具体的な生活や文化、世界観を克明に描写し
ているのが、野田サトル『ゴールデンカムイ』である。
舞台は日露戦争直後と、すでに日本政府による同化政
策の影響も大きくなっている時期とはいえ（例えば主
人公の一人であるアイヌの少女も日本名を併有してい
る）、食生活や服装、言語、死生観などの独自性が地
域によっては一定程度残る形で、アイヌ像が描かれて
いる。またこの時期、樺太を巡っては、1875年の樺太・
千島交換条約、1905年のポーツマス条約を通じて日露
間の国境線の変更が相次ぐが、若干の相違はあれ、樺
太のアイヌも蝦夷地のアイヌと類似した文化を保って
おり、彼らが国家の枠組を越えた共通性やつながりを
維持してきた可能性を示唆する。近代世界における国
民国家の理念――国民国家とは「同一の性質を持つ国
民」によって構成されるべき、あるいは同一の性質を
持つ住民が単一の国家を形成すべき――の虚構性を象
徴する事例と捉えられる。連載中であり、具体的な展
開が読めないところはあるが、これらアイヌの人々の
変化が今後どのように描かれることになるのか、近代
日本の国民国家化を評価するうえでも極めて興味深
い。
同作でもう一点注目されるのが、ロシアとの関係で
ある。先にも触れたように、この時期、日露間では国
境画定の動きが進むが、それは両国がいわゆる直近の
隣国の関係にある事実を改めて思い起こさせる。現在
の日本にとってロシアは「最も近くて最も遠い国」と
も称されるように、心理的には距離感のある国かもし
れないが、とりわけ樺太（サハリン）を両国が分割し
て領有する形となった20世紀前半には、まさに地続き
で両国は接触していたのである。また、そのロシアが
ユーラシア大陸の東西を接合する巨大な国土を有して
₉　なお同時期のイタリアに関しては、前章で挙げたような日常性を重視する観点から描かれた作品として、女性の社会的進出
が困難な状況下、画家を目指す少女を主人公とする大久保圭『アルテ』や、フェラーラ公国の商家の娘がクリミア出身の少
女とともに地中海世界を旅する日之下あかめ『エーゲ海を渡る花たち』がある。特に後者では、当時のイタリアの食生活も
紹介され、グルメものの性格も含まれている。
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いた構図は、この『ゴールデンカムイ』においても、
首都サンクト = ペテルブルクでの運動に参加してい
た革命家らが、ロシア領を媒介して、蝦夷地に潜伏し
ていたり、サハリンの監獄に収容されていたりと、物
語の展開の中に色濃く反映されている。こうした革命
家の中には、貴族出身ながら民衆（ナロード）の中に
入り込んで革命を呼びかけた「ナロードニキ」を思わ
せる人物が含まれており、同時期のロシアの政治的・
社会的変動もまた、本作には効果的に融合されている
ように感じられる。
日本の国土の歴史的な開放性に関しては、不老不死
の実現を求めた秦の始皇帝（前259 ～前210）により日
本に派遣されたとされる徐福（生没年不詳）を描く本
宮ひろ志『こううんりゅうすい〈徐福〉』、明の永楽帝
（1360 ～ 1424）の時代に複数回の大航海を行った鄭和
（1371 ～ 1434）の船団に、船員として倭寇の集団がリ
クルートされていたとする星野之宣『海帝』など、他
の作品にもうかがうことができる。また中世日本が、
武士という戦闘に特化した集団を中心に未曽有の軍事
大国として成長し、世界の諸地域にも影響を及ぼした
可能性については、近年の歴史研究でも関心が高まっ
ているところだが、その点に関連しては、戦国期の終
焉とともに国外に生計手段を求めた武士の一人とし
て、戦国日本で発達した小銃製造技術とともに、三十
年戦争（1618 ～ 48年）時の中部ヨーロッパにおける日
本人傭兵の活躍を描く真刈信二・DOUBLE-S『イサッ
ク』にも、こうした学術的知見と同様の時代観が反映
されていると言えよう（ただし同作の主人公イサック
（猪左久）自身の海外渡航の目的については、因縁の
ある日本人傭兵ロレンツォ（錬蔵）の捜索と彼への復
讐とされている）。
₄．結びに代えて
全てを網羅的に分析するには程遠く、あくまで筆者
の問題意識に基づく整理に留まるものの、以上の概観
を踏まえて、歴史漫画の現状と歴史教育との関係性に
ついて改めて付言するなら、第₁に、多様な人物・時代・
地域を扱う作品が揃い、また（少なくとも著者の見る
限りでは）娯楽性にも優れている点で、これらを通じ
て歴史への関心を喚起する可能性は十分にあり得るよ
うに思われる。その一方で留意すべきは、表にも示さ
れるように、作品の多くで歴史研究者の関与の有無が
必ずしも明示されておらず、内容のどこまでが学術的
知見とも一致するのか、どこまでが作者による創作・
誇張なのか、不分明な点である。参考文献が示されて
いる作品もあるが、それほど多くはない（無論、学術
論文ではないので、典拠を明記していない点が批判の
対象になるわけではない）。場合によっては、作者の
独創による偶然の一致の結果が含まれるのかもしれな
いが、少なくとも既述のとおり、作品の中には近年の
歴史研究の成果と重なる情報を持つものがあり、その
点に関して、何らかの手段を通じ児童・生徒に伝える
ことができれば、歴史的過去に関する理解をより深め
る好機ともなり得よう。また虚構性が強い部分にして
も、それが研究史上の定説とどう異なるのか説明する
ことにより、歴史的事実に別途関心を向けることもで
きるように思われる。ただしいずれにせよ、具体的な
手法については今後の課題となる。
第₂に、いわゆる少年誌の掲載作品が少なく、早い
年代から児童・生徒がこれらの作品に触れる可能性が
乏しそうな点である。実のところ、現在高い人気を誇
るとされる吾峠呼世晴『鬼滅の刃』（『週刊少年ジャ
ンプ』2016年11号～ 20年24号に掲載）が大正時代を舞
台としていることもあり、内容を確認してみたが、街
並み、遊郭、機関車といった舞台装置に現在との相違
を感じさせる要素も見られるとはいえ、実在の人物や
歴史的事件が作中に登場することはなく、本稿の意図
とは適合しないものと判断した。他の作品も含め、少
年誌では少年漫画としてのメッセージ性（「友情・努
力・勝利」など）や娯楽性を重視して、あえて情報を
限定している可能性もあり、その意味では、歴史漫画
を通じて歴史への関心を児童・生徒に喚起するという
目的との距離感は、むしろ低年齢層の方で大きいと言
える。とはいえ、2018年に『月刊コロコロコミック』
₃月号（小学館）掲載のギャグ漫画において、モンゴ
ル帝国の建国者チンギス = ハーン（1227年没）の肖像
画の額に男性器を描いたことが、日本に居住するモン
ゴル人および駐日モンゴル大使館からの抗議を招き、
雑誌の回収に至った事実は、児童誌や少年誌だからと
いって歴史に無関心であって良いわけではない点を示
唆する10。
その一方で、これまでも紹介してきたように、暴力
や性的描写を始め、低年齢層に読ませるのには躊躇さ
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れる情報が含まれる作品もあり、一概に既存の作品を
小中学生にそのまま提示することが適切か、その点は
綿密に考慮する必要がある。
このような歴史漫画の現状を踏まえると、当初想定
した低年齢層における歴史への関心の喚起の手段とい
うよりは、すでに小学校₆年生以降で歴史の授業を受
けた経験のある中学生や高校生、そして大学生を主対
象に、学校教育とは異なる、あるいは学校教育を補完
する歴史体験を提供する機能を期待する方が適当かも
しれない。また現実には、歴史漫画を実際に手に取り
愛読する最近の読者自体、もともと歴史に強い関心を
持ち、歴史的事件や人物などに事前のイメージを備え
る例外的な存在であって、そうした前知識を裏切られ
ることに楽しみを見いだしているきらいもある。しか
しながら、本稿で整理した歴史漫画の多様性や魅力は、
こうした一部の「歴史好き」を越えて読者を獲得し得
る潜在力を有しており、そのような読者層の範囲の拡
大、そして彼らの内面への訴求には、歴史教育上の大
きな可能性がある点も否定できない。さらに、作品に
よっては小学生以下の低年齢層でも十分に理解したり
楽しんだりできるものもあり、それらを通じての関心
の涵養にも知恵を絞る意義は十分にあるだろう。
10　この事態に関しては、日本の外務省がモンゴル大使館からの抗議を仲介した点について、「表現の自由」への政治的介入と
して批判する意見もあるが、他者の感情や尊厳を傷つけるような「表現の自由」を権利として認めるべきか否かは、2015年
にムハンマドの風刺画を掲載したことを理由に襲撃を受けた仏紙『シャルリ = エブド』が、2020年₉月₂日付けで同じ風刺
画を再掲した事例が賛否両論を呼んでいる状況を見ても、非常に判断が難しい問題と言える。また、いずれの事件にも、他
国の歴史や他国民の価値観に対する理解や想像力の欠如が働いていなかったかどうかは、精査する必要があるだろう。
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